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pabata. In this entire question much ls at stake. We must always
defencI and preserve the chief princlple of Protestantlmn, the fact
that the norm of all . doctrine ls not posited In human writinp,

but alone In the Word of God.

Let men continue to flaunt

• aanua from our old, higb]y honored orthodox teachers whenem- their unlonlstlc theory of open questions ls attacked. Let
them maintain they want the Lutheran doctrine of Sunday. which
they admit Is Scriptural to be considered u an open question
because Gerhard erred therein. Ais good Protestants we shall

always meet them with the words "Amicua Plato, amicua Socratea,
11111feus Luthen&a, amicua Gerhardua, aed fflClgia amic:C& veritaa, magia
11111fea Scriptuni Sacra." And with St. Paul and all the apostles we
ay: "But though we or an angel from heaven preach any other
pspel unto you than that which we have preached unto you,
let him be accursed," Gal.1:8.
Oak Glen, m.
AI.Ex. WM. A. GUDZRT, translator
(To be concluded)

trtbigttnttuiirfe ffir btr
bie @uangdien
\Ucrif04Jenrci~e

~omafinl•

E5ir6ar,ntu ES01111tao nad'J ~rinitatil
1! 11 r. 10, ss-42
.l!inl ift not", cin crnffcl !!Bod
l
au bcm SJZunbc bet elVigen 9Ba\r•
~eit, ball bric ein atueifcljneibigci 6cljtued in unfere 6eele fa\nn foUte,
f
Me nadj
toir unfexet bcrberbfen
,1arut o bic{em nadjjagen, bJal IVit fiir
bal Bliifiofte
i>ieB
aot bet ,t;eiTanb
au Ieidjtfinnigen
!Befftinbem, fonbem au einet g{iiutJioen ~iingedn. - .Vludj qtiften
fte~en in GJefaijr, baB cine, bal not ift, au bernadjliif{igen, unb fJe,.
biirfen bet ~dnneruno, redjt
el au cdcnncn
unb fcftau~lten.

,,mn8 i~ not!"
1. ma1 ift bid eind
a. !Bet bal bome~mfte
fcinel
Siel
1!c1Jenl im ~Tangen bet tsiiter
biefu ~ fieijt, bet fennt freiiiclj bal nidjt, h>cll bet ·,t;cilanb aIB bal
rine, bal not ift, im '«uge ~at. finb
6obei ben meiften
QJenu~. Erf1',
djen ber&, ~re bri !Wenf
unb anbere itbifdje i>inge bal ,Oodjfte.
b. ma. mort .. ~nl ift not" fpradj ~~ful au !Wa~a. bie fidj bid
Sorge unb !Wil~ mit bet !Bebienung bel ,t;(&m madjte unb iln tabdte, !RU
bats er i~re ~tuefte~ i~t ni~t aur ~ilfe djicfte.
!Botten
tlethritft ~~fdjiiftigleit.
uil i~re 5Bielgef
RJed~rtettDeife
~t man bie
!IBorte fo gebeutet, all foUten ~iinget II!jtifti mit irbif•n t>ingen fic!O
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,alllQtnatlDtlrfe fllr Ille s:t-1tld•IN111tnn,nlllllla

ntdjt aflge6en, follten fidj tn bte CEtnfcnnfdt amllcfal4m 11d 11B . .
ltdjen Qliungen ofl(tegen. Jitdjt alfo I Glatt IDIIL bctl Im afm 1111fdjm SBenaf tteu(fdj etfilllen, 1 IJlof. 8, 19; 1 ,r&n.15, 8; 1 tdr-410.
Sl>fe feilJ[tettva,rte QSciftiidjfdt tn Rmfdjenge&ot unll •[4u. mlt Is
numdje <Iott einen fiefonbetl mo,[gef!Uigm i>tmlt au tUDdfm - - .
1ft
RD~. IBenn hJb: bon ber IBett fdjdbm, adlll'm IDk dlld
anbeut· ,a&en a[O unfere IBetfe unb fefflfterbacljk IJda,mdgfdt, die
Qlleredjtigfeit, mit bet tuft bot CISott flefte,en rannen, etnen ,Odfcmb, hat
beffen ID(ut unb IBunben hrit IBergeflung bet !Sllnben laflm an.II llals
CBottel unb CErflen bet C5ertgfeit geluotben finb. i>al tit 11d dne. W
unO not ift in Seit unb CEhrigfeit.
c. C5e,t !Jlaria an, hrie fie au 31Efu ffil~ fi't, • • unb £>Ii af
1,n geddjtet, a«eo anbere giinalidi
Ste bergeffenb.
IDOi fi4 fdnl fdm
IBorte enige,en [affen. (i?ieb 249, 8.) &nft
fie gdDil awl tlEaa
Oei(anb in i?iefJe gebient,
12, 8; !Jlatf. 1', 8. Der jqt IDlit Mt
Sett ru,igen su,orcnl;
el, tuidjtigcr
11m
au ne,men, IICl er p, all flm
au bienen, bet einfadje finbfidje (l[au&e all bie i?tefle.
2.
finben tt>ir el¥
IBo
a. • SDal gute ~eft•, elien,
,,bal
eine, bal not i[t•, ertDQtte !lada.
a[I fie fidj au 30:fu ffilfsen fqte unb feiner immet
IRebe au~. CH IDirb uni gereb
nidjt na,etf &eridjtet, h>al 3C!:ful
,at. SDodj '°t ez: IDOJ awl '"'
hJie onft
ben iBeg bez: C5ertgfeit geaetgt, '°t &lnbe unb Cindi.
Qllefeb unb ebangeltum geprebigt. !l)a m~te hJO'[ ~ llmfm:
eio[djet !prebigt au.I ~eru eigenem !Jlunbe freUidj mag et Sult fdn P•
au,oren. IOergeff
(qri[tulen h>iz: nidjt, bafs
fdn IBort in bet Odfl8CII
<Sd)rift ,at aufaeidjnen [affen, 30,. 18, 20; i?uf. 10, 16. llnb IDO bkfd
IBort fauter unb rein gei,rebigt hrirb, audj bon menfdjtidjm lhnbe. Ila
rebet Ciljriftul au uni; ba gilt Oeflr. 4, 12; IICl finben lvir IICll eine. W
not ift.
b. !iDie Rebe 31Efu foII nun a[Jer audj bon uni e4ort unb ka4ld
h>erben. SDaran fe,rte el ber !Jlart,a; unb uni ee,t el o~ awl ni4t
anbero. IDetm Oiiren unb i?efen bel IBortel Clottel f41Ddfm ~ (le,
banfen a&, unb bie innere C5ammfung IDirb geftort. Ober bat lliem
Wrflett metnen h>ir, feine Seit aum ffirdjenge,en, aur Oaulanbca~ 811111
llefen bet RH&el unb firdjfidjet mratter finben au ronnm. So britb 11a1
alleo beB oftern unter[affen unb untez:&fei&t fdjtiefs[tcfj gcma; lid llteMI
tl6ez: gdftffdje i>inge im ffamifienfreife h>irb feftenet. ~ e fir
airdje unb Gdjufe fdjroinbet; bie Clefa,r, bal etne, bal not flt, au 1JCr#
limn, ift auz: IBidrtdjfeit gemorben. 3m Sort, unb IICl alldn. ifl d
au fi~m.
c. 3(Efum unb fein ,Oei[ au finben, forbert bon 11n1 nidjt 6efonku
mue,ett. fonbez:n ftnblidj glau&igel Wnne,mm. l>al IBort Clottd ill
lw:; barin h>iz:ft (leift;
bet ,Oei[ige
el IDidt unb fdjenft, hid d faat,
6, 68. - i>cmlm: 3ar. 1, St; 2uf. 11, 118. Cl. •· Ill•• n

~o,.

,atte

8°'-
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111

~atn- &oaataa aa4 ~Umil
Su!.?, 88-ISO

1114 dmifdjet ee~e 1ft aw: Btedjtfutigung dnd llenf... amdnld
.dlfa, (lfaue unb 2idJe. Sl)a: fllau&e alldn ~e leine ~mlamk
lalft; d mllffe bk 1?terJe ~nau!onnnm. . , bk 2terJe gcl,e ball
9laulen Ille feiigm~nbe ,tmft. i)afllt 1,uuft ~ bk darif• ~
IUdft cmbem audj auf bell IBorl 31Efu 8. 41 in unfmn 1:qt. ila ft4e
d fa beutl~. bafs bk 1?1e1,e bie llifadje bet 8erge1Jung f d. IBmn 8tom
u4t "Oiitte, mllfsten IDit filt unfue .eer;u ba: B't~tfmlgung allein blffll
kn CallfJen ISufse tun unb in ben ed)ofs bei: mmifdjm amtje auinct..
f4mt. IBh IDetbm afJet et!ennen.
9.lullegung
eine bafs el
bedqtte
bet
IBotte 3Efu ift. IDenn man auf flmnb beqelfJcn bte 2ietJe all Uif~
l;in~e1Ien hrilI.
bet lt*ertigung
1?ide

QJfaaie unb

Im (SldJent11m

1. IBo QJiaufJe, ba gana gemifs 2h1Je
9. IBo hin QHau&e, ba audj hine 2h1Je

1

!1lan fdjilbetc auf fltunb ban 8. 87. 88 bie 1?iel,eltat bel IBdfJel.
IBCll hlat bet GJtunb il;tet 2ie1Jc ¥ !iDie VCnttoott finben IDit 8: GO. IEI
3ilnoetin, bic l;iet offentiid} botIBett
bet il;te 2iel,e
einetDcn:
giiiufJige
au bem
fJcaeugte, in bcm fie 18ergcfJung tl;tet Sllnben
gefunbm
,atte. !Ridjt
im QJiaufJen gcftanben, nidjt immet 31Efum
fie
geliefJt.
8. S 1; GOO (Bro"
IDat
eine6ie
ftabtfJerildjtigte C5ilnbcdn; bgI.
fdjm fdjulbig, 8. 41 ; mit bieien <Siinben
4 fJel;aftet. 18. 7. VC&et fie r;atte
ltuue gdan. or, fie ~!Efum i,eqoniidj l;atte i,tebigen l;oten, burd) fdne
llefqdt,tebigt aur <!denntnii il;tet
butd}
C5ilnben unb
fein &angeiium
aum OJ[au&en an il;n all il;ten ,t;eilanboba:
ge&tadjt
butd}IDOtben mat
anbere
~!Efu etfal;ten
hrit
l;atte,
ntdjt.
l;atte
hriff
giiiufJigc
31it
en
Vlnnal;me CIIaufJe
i~
ilutdj
bel model 3<!fu r;atte ik 8et"
eefJung etl;aiten, IDat l}riebe unb l:mft in il;t flettilfltel
aud}
unb
offmtlidj
gelingftdel
el
au
Clmilfm ge!ommen, 18. 60. !J'Zun btangte el
&eaeugen, bafs fie ~(!fum, ben fie im QJiaufJen edannt, butdj bm fie
llergefJung
nun ban ganaem ,t;eqen Iiefle. 3~e 1?iel,e mat
eriangt
r;atte,
alfo nldjt <8tunb il;ret 18etgeflung, fonbern bie fftudjt bel CIIaufJenl,
bum) bm fie 18ergcfJung etiangt r;atte.
ma1 ift ilfJerr;aui,t bie !J'Zatut
QJiau'&enl.
bel IBo
QJiaufJe, ba 1?iel,e.
IEI
2utl;et fagt: ,,0, el i~ ein Iel,enbtg, fdjclfttg, tatig,
mlidjtig
um ben QJiaufJen, bafs unmiigiidj ift, bafs ez: nidjt ol;ne
Unterlafs folitc GJutel
gute
audj
tuiden.
nidjt, <!t ftagt
ob
!Bede au
tun finb, fonbem el;e man fragt, r;at
fie et
getan unb ift tmmet im l:un, •
(Slit XIV, 99.) i)et Wiau'&e fJeaeugt fidj tn beti[t1?iel,e,
burdj bte
Siefle
CllaI. IS, 6. ~m QJTaufJm tuirb batgeteidjt l:ugenb, 18efdjd"
uftu., 9 'J4dt.
1, G. IBet f einen ~eiianb ud}t edannt r;at, tU~
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ndt ~au(uB aul: @a(. 2, 20; ,Pljit. S, 7-115. i)et im Cll'Guim afalte
~tiftul 117itb nun audj bet QJcgenftanb
bet
in&rllnfHgen SterJe W Gld•
Ren, ~m ~t fidj feffift mit i!eilJ unb <See(e au ftanbigem Sie&elbfmlt im.
fditeif>t. · ffcin st>ienft ift iljm au 6efdj11>etiidj,
djenaugen, fein
IBed
au gering lid
betadjfCidj
SRenf fann. mic
IDenn et nut feine .Sielie aum ,Od1ab
babutdJ bcacugen
!nuttet in bet <Stille bel ,Oaufel, bci
9!t£,citct in bet 9Cul li1Jung feinct ~flidjt, bet <Staatl!Jeamte, ein feen.t
in fcincin CStanb unb R3ctuf ftclit fcine (Ba£,en unb !Ritter &et jeber Cle,
(cgcnljeit in bcn mienft fcincl gdie(Jten ijeitanbcl, h>mn er auc1j W.
luegcn bon bet !mdt bctTadjt unb betfpottct l'Ditb. ffeljrt el uni an
fo(djet i!ic(Jc, fo ift ba3 ein ,8cidjcn, bas el uni am Cl(auflm frljU; llal
cmdj mit niitig !jabcn au (Jiffen: ijett, ftade uni bm Cl(auflm, llamit
IDit l"Danl>"c(n in bet i!icbc, <fp!j. 6, 2; bas audj l'Dit
en butdj
unfemflcisigcn
Clfamm
i!icbc
faff
@ebtaudJ bet @nabenmitte(. i>ann !Didi
in unfetn Octacn unb ,t;iiufctn, in unfcm (lcmeinben unb unfem:
CSt1nobe !jettfdjen, benn bann l'Do!jnt in uni bet (B(au&e, bet burq Me
1!ic£,e tiitig ift.
2

IBo fein @fan(Je, ba audj feine i!ie&e. !Rut bet 6S(aufle an (tljrl•
ftmn cgeugt lualjtc i!ic£,e. 311 (t!jtifto, au QJott, aum !Riidj~en. ~ et•
fenncn l'Dit an CSimon, bcm q3ljatifiict.
nidjti>et l'Dat
ein grokt 6flnhet
luic jenel mcm. IDlan folitc mcinen,
~eiiigen
ein f!llmf"
o(dj tedjtfdjaffenet
l'Diltbe ~ef
ben
unb Un(Jef[ccften, mit !jcqtidjet 1!ie&e um,,
fangcn !jabcn. moo l'Dat nidjt bex: (ialI. !Bolj( (ub et i~ ein, akt fdn
ganadl <Beooten
aeigte,
iljm
ba& el
an bet 2ie£,c fcljrte, bie jenel iBri& in
fo gtofJem !Jlase !jatte,
nidjt ffat
tn. 4~6. etn(abung
CSeine
l'Dat !Deiter niclfl
ncl !Jlanncl,
a(I fil!j(e
bet
fidj
l'Dal', l'Dal et bOn
biefem
bon 9la3atctlj ljartcn folite (bg(. ID. 89), bet el nidjt mit
Ujm betbet&en, abet audj nidjt fidj offen au iljm &crennen tuollte. C&
ljatte cben nodj jencl
nidjt l'Dic
IBei& in 31!fu feinen Clott unb ,Oeilonb
iirgedidj,
anmaste, e
edannt. m1 l'Dat i!jm
bas 3eful fq
au
berge&en, !8. 49. Si>ct QJebanfe gar, bei biefem 3l!ful fflt ficl fd&rr
!Betge&una
udjen, luar
unge!jeuedidj.
fJraudjte
i!jm
(& !'Dar rein eigenct Ori•
et
feinen <fdiifet, feine IBetgebung
.
!l)aium fag 1'111
audj nidjtl iBefonbetel an ~Q:fu, batum felj(te iljm bte Stebe aum Ori•
(anb, IDeit iljm bet @(aufJe an ben ~eitanb felj(te. !l)aljet ljtert ilm
31Eful fetne CSilnben bot, inbem et iljm bal Cl(eidjnil bOn ben aii,ei
eidjulbnem egciljrte, !8. 41-48, unb bann bie l(nbJenbung auf flu
madjte, !8. 44-47. 3efu Ufidjt IDat natildtdj, audj cstmon au &elDegal.
fq ar1 <Silnbet au etfennen, mam. 8, 28; 3af. 1, 10; CEi,lj. B, 1-8, unb
bann !Jet 31Efu im GJiauben IJez:gebung au fudjen unb fidj but4 bie im
Cl(auben etgriffene !Betgebung
redjtenaut
3l!fulrtek &elDegen au Iaffm.
9lidjt bie i!ie&e
madjt
uni fe(ig. 9ltd)t bie .Sie&e t~ Cltunb unfmt
IBerge&ung, fonbem allein bet (B(aufle an (iljtiftum unb bie C&Iofung

r
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~ fdn mtut. Unb btcfa: (llauk m~ inanu lcql~ 2tek 1U111
IDan el an btcfa: 2terle f4It, ~ f~It d can
lwar,m, ~fen IDb: uni, ob tDii bn (IIcnlMl ft4m. of, unfa: CIIaul,e
mi4 !ein totrr, Iie&lofa: (llcrufJe ift, fonbem ba: fdtgauutjmbe (llmlr,e,
ba h"' bie 2idle tatig iftl _ _ _ _
I: I, 2 at f dj

Ocifanll ~01:; fa,

!Rcnnae,nttr Sonntag naclj ~rinitotil
!7l a tt t. 12, 1-1'

Se1fJftctluciljite (;cilig!eit ift (Iott cin (11:cucl. ~(Ef111 !Qdftul
alldn ift uni gcmadjt au1: CBendjtig!eit. IBn:
butdj anftatt
qdftum
~ fe1fJftel:IDciljlte !Bede fdig toaben milI, be'Ch>iqt
einigm
bamtt bm
Ocilcmb
unb gdjt balje1: un1:ett&a1: bn:Ioten. Sc1fJfteacdjtig!dt
t
unb fe1fJftel:tDciljTte IBede betjto(sen abet
llribet
l!ban•
nidjtle(Hgen.
nut
GSefqel
bal
autum,
IBedqung bel
<lottd.
Wffccttia!eit
ill flcrketana hf QJcfqel -QJottet
1. 16ie bnleit bte 1!te&e aum !RadjJen
2. Ste bnftaU tuibn bie 1!te&e au (Iott

1

~n unft!Em ~egt meEben llnl ,ljadfiiet botgefilld, Irie ban ~ngeltum <tljrifti auh>ibet iljte eigene GJendjtig!ctt butdj fe~el:IDiilfte
gab, SDie !lntmod,
!IBede aufrldjten moUten.
auf
bie IBeleljmng ~~u
!Jlattl, 19, 18-20, !ennaeidjnet
<ltfinnung
bie" !Jleinune:
ifiie1:. ba
~n bet
bal CIJefq CBottel bOU!ommm eclalJcn
au ~n. fteliten fie aliedei 9tegeln unb @Squngcn auf, Irie bell (lefq
Clotte1 nodj be1:{djii1:fen foUten unb bu1:djftEcnge
bum &filIIung
fie fi4
dne 6cfonbue (;eiligfeit ettDedlen bJoliten. So latten fie audj bal
fiabbatlgdlot but~ aliedei Sufiiie t1etfd)iitft. IBmn man ISottci (le,.
11ote bcn 6ab&at &emffinb Iieft, folite man mdnen, btcfe feim f~ unb
flung genug gcmefen, 2 !Jlof. 20, 8-12; 18, 28. 29; 8', 21; 815, ~;.
UJlof. 115, 82. SDie ,1anrae1: hmm a&et f eir,ft il&ft blefe fttmee
f&nteadJett
18«•
ben
beni>ie
9tei
(;iin
ftimmung
!Radj
6aiuneen !lei ti~m IDCIX bell
betbon QJetEeibeiilnn
n!iimem linaulgegangcn.
~taufen
all
anauf•n, bal
bon
atDif~en
all !l)nf~. bal Sa•
Hdnem
ffiime1: all !nallen.
lattm alfo 11ctdj Ila
!Jleinung bu 'l41jadfiin: eine bopi,elte tobelbJiltbige etlnbe &egang~.
Sit '°tten am 6ab&at CEmte• unb
djcnbeit getan, bm
nid)t
Sa&&at
Wnffiiga:
bie ~iinge1:,
ge"
biefeau
vf
f ~ t . IBal
3(!ful auf
fE1: ~It-i'1un
antmorlet
~ft
bas
i~
1U>edtdn; lld.
giittlidjen Cilcfqel f eien, inban fie bie im GJefq gefor,bede 1!terle bet•
lqten, aunmtift bie
gegen
2idleben !Riidjften.
IBeifi,id i>abibl,
•ntnill>fmb
an bal
8. 8. 4, mci~~ e~ bte ~n"
IDmbung, 18. 7, bas <Iott IBollgefalien ~at cm IBatfflleqtgfdt unb ni4t
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am Oa,fet, IUenn man niimtidj burdj fdn ot>fet bte ~ llmqlll
IUiltbe; bg(. !RattO. 15, IS. 8a. i)fefel'6e i!qre ettefit et 8. 10-11 m
&etueift fie mit bet ltat. 8. 18,
Iaf)t nidjt
OattOeralQ baa hnfen llldllr
iuetc et am 6ali6at fcine IBetuflamdt tun biltfe, fonbml ~
iOn, IUaOtcnb et baau <BeiegcnOeit Oat.
Cielut{J. fcin ~tift f01[ fidj butdj Vlt&dt,
ranntc.
bie e&enfOIDOOI
bel au nkm
gcfdjeOen
.SeitIalfcn,
bom IBefudj
liffentndjen (lottelbimfld ••
Oaiten
l?uf. 10, 28. Wnbctetfcitl, tuenn bal 1800{ bel IU4flm
geluilfc ¥.Ct&cit ctfotbcd, 1ucm1 Sh:anfe gea,f{egt, eine ot,emtion IIOllpgnl.
!Jlotteibcnben geOolfcn IUctben mufs, fo gefa1[en biefe IBede bet llcma•
Octaigfcit Watt &elfct, nIB luenn man fidj bet (ltfegenOeit, ban 9?i4llm
• l?ie&c au etlUeifen, cntaieOen h>Olltc mit bet Entfdjuibigung,
d aum
~inen
mitre
bet
ben offentiidjcn <Bott bienft C,cfudjcn.
foidjm tlottdbimft IDill
QJott nidjt, bet ma,roefallen ,at
an IBarm,eqlgfeit
unll • am
ot>fet.
IBeitet tabeit %'Jl'ffu8 bic !pOatifaet, tueif fie bte Unfcfjulbigm bet•
bammt Oattcn, 8. 7; bcnn fie Oatten feinc 6ilnbc getan, fonbem
nut
cine
menfdjfidje !Otbnung iifJctfteten. !BennbaJ
lutt(tljtijtcntum
ben Bladjftm
unb
iOm
af,fi,tedjen iuoUen um einet Eia4e
luiUen, h>Otil&et Glatt nidjtB fJeftimmt Oat, fo aeigt
bal
ntcfjt IEifet fib: 11m
luaOtcn <Bottelbtenft. fonbctn ift ctn unfJarmOetaigel 9Hcfjten unll leibammen bet Unfdju(bigen. cine 6Unbe, il&et bte (Iott fein Urtetc ae•
fa,rodjen Oat, l?ur. 6, 86--38.

ti•

2

9lidjt nut bic l?iefJc oeocn ben Bliidjften, ronbem aucfj bie .l!iek au
Ciott IUirb butdj fcI6fter11Jciijlte 0eifigfcit berie,t. i>al oart ~t!ful llrn
ct: 18. G. i>cll 6cfj(acfj~ unll 8ukrei•
Suniidjft fagt
ten bet Oa,fcdicte. bic bann auf ben 'l(tat geOo&en tuerben mqfen. IDClt
gehrifs fdne Ieidjtc VltfJcit.
ijattc <Bott biefc ot,fet gerabe aucfj flit
ben <SafJ&at angeorbnet. Wt&eit.
hlat, bic anbem ber&oten
IDat 11m
bemfe(&en Glatt fJefo,Ien. unb Unter(affung biefet llddt
IUiire Sllnbe gclUefen. fflfo nidjt batauf fam el an, o& dne lldieit am
<Sa~fJat
IUutbe, fonbem batauf, o& Ciott biefe Wt&eit bedolm
getan
Oatte. Sl>a,et Oattcn bic ~,atifiiet fein !Rcdjt, ben %'Jllngem ethlal aur
61lnbe au madjen, IUaJ Watt ftci geiaffen ,atte.
ll7lit fdjatfen !Botten tabeit ~~fuB bie 'Jlijatifiiet, bafl fie bal Stedjt
iijre&canfi,tudjtcn.
<Sa4,unoen bcn oottltdjen CISe&oten g(etdjauftelien. C!t
iuetrt batauf Oln, bafl fie co ,ict mit ben %'Jllngetn bcl !Rannel au tua
Oatten. bet Qtoflet ift aIJ bet ltcma,er, 18. 6, ein O&t aucfj llfler la
<Sa&&at, 8. 8, bet fidj burdj feine iBunbet aII ben aU~tigen Clott
etlutefen Oatte unb audj bci bicfet QSciegen~eit all fof4et fi" emeift,
8. 18. Wnftatt fldi jcbodj bcm ~l'fttn au filgen, IVutbm fie gcma un•
finnig, i!uf. 8, 11. bctftolff, !Jlatf. 8, IS, fuditffl aEfum au totm. 8. H.
!l)QOtn rommt el . IUenn
man bet
fidiban
(Iott gefotbetten ,Od(igfdt
nidjt auftieben
f gifJt.
fonbem
eine cI&ftetlUii,Ite fidi a u ~ .

mit
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~ d tft, etne Silde au tun oba au edaul,en, e&mfo un•
dtDal au1: &Ide au ~ . IDal flott fut gdaffen ~t:>a~n

a4t tft el,

URof. ,, 1.
gqatt Irie 6Dnbe~ bn dmif~Oetng!ett
~ . biem:
Mc femftmDCiljite
6e!ten, Irie tn Sonntaglgefqen, bn
Bmot grifttidja <le&raudjl
GSenonfe unb bel
bd ~ uftD.. bal
tcntuml Oauiitftllc!
fqm. i)aljin gqBu, hlmn eine ~ftlt•
llaneinbe filt Dare R,cfclj[ilffe in !Jiittetbtngenenun&ebtngten
Ol:bnungen
bie <le'f;Ol:[am
ntcljt filgen
fOded
fo[cljc aulfclj[iefst,
ftclj btef
unbtuenn
auclj,
!DOien.
man bon feinem !l'Utcljtiften ettual
all gattiiclj ge&oten fotbcrt, tuodl&e1:Oilten
erfennen
unb
(Iott ntcljtl flefttmmt 'fiat.
IDll:unl bot fegttdje1: \Joz:m
IBo be1: ~6enutung bel gBtt[~ GSefqdl
IDil:
1ja6en,
1Di1: el
f ucljen 6ei C(Odfto IBerge&ung.
1:'fi. 2citf c1j

tcUt

,8111H1iaftn <5oaataa aacfj ~riaitatil
2 u f. 19, 1-10
.ma1 frag' iclj naclj bet Sett" uftu. (1!teb 285, 1. 4.) !Bie o~
lctn tuit fcljon
gcfungenl
biefel 1?icb
bamit
!Jlacljen
audj
tuit a6et
~ft uni bal aul bcm ~craennui:
gefptodjen, ober ftngen tDi1:
fo mit unferm !Jlunbd ~n unfcz:m 1jcutigen C!bange[ium
eine
tuirb uni
8Gt
unb 6canttuottct, niimliclj:

aann au&t ein tJlehfler fella 111erlle11?
1. mar um bicf c ffi:agc eefteUt tunben foU
2. !Bie bicfc ffragc au beanttuoden ift
1

8adjciUI .tuar rciclj ", 18. 2. Si)al IDirb mit Oficljt 6mcljtet.
mtnbd
Clott
ficlj in fcinc.m !Bott auclj
bie
gana 6efonberl
an
IReidjen,
1,tbn,8,17; ~r.23,4. Si)al 1jat fcinen
fctig guten
tuei:bcn?
ffmge:
(lrunb.
ift !eine
i)ieunni\ve tJrage.
udj ein
IReidjer
L

ni~t!

b. tfteiclje 1?eutc ftc1jcn in gtofsct GSefa'fir,
bedieren.
t1jre 6etig!cit au
ba
adjciul cine botncljmc 6tc1lung cinnaljm, ,.l)6eqte1:
ID. 2, mat ct boclj bcracljtct, m. 7. 'llll 8ii1lnet ftanb et in
btm IBerruf, tuo1j[
Unrecljt,
nicljt mit
auf 6ctriigetif• RBeife feine QSiltet
erlcmgt au 1ja6en, ID. 8. ¥Cuclj lucnn cin IReicljet fein (letb unb (But nidjt
auf unrecljte !Beifc erlangt 'fiat, fo fte'f;t ct boclj in CBefaljr, ein !Ram• ljarte
faee
fem
'
bet ~eilanb
jenel
IBm
monlbiener
tuerben. Sl)el'f;am
fommen",
eefprodjen: au
.,!Baljrliclj,
iclj
ein tReicljet IDitb fcljtuediclj inl
,Oimme[reidj
!!Ratt1j. 19, 21-25; !Rad. 10, 21-25. i)al:•
auftin fte1lten fcljon bic ~iinget bic!Reicljtuml
tJrage:
benn.,!Bei:
tuitb
fella !~nn
IDerbenl"
Qlefa'fir bel
oft aufmedfam gemadjt
unb baeeeen getuamt, 1 ltim. 8, 9. 10. 17; !pf. 82, 11; 1?u!. 18, 19 ff.
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VI n lD en bung. Vludj in unfem (landnbm amt el blrle ltll4',
i!eutc, bietagtidje
mcljr ljaben
nur atl
bal
ht: fie laf,en guta . _
bienft unb reidjiidjel ~nfommen, moljnen
f
auf
in djBnm. ID4fau19'Jullel,.
ljaf,en tleDI
ba: 19cm!. ee1m af
QJrunbdgentum, ,Ciiufcm, befibcn
fReifen, madjcn fidj bcrgnilote stage
~Tdje
uflD.
fleljen in 9efqr. •
,Cera an @clb unb @ut au ljiingcn, infolgdle(fen fie filr flotfel ltd4
g ljnbcn;
lDenio
fie ftcljcn in (lefaljr, iljrer &Iigfeit berluflta p
geljcn, onna bcfonbcrl, lDenn
iljrcnfie
tReidjtum auf unre4hniilfac IBdfe
cdnnot ljaben.
i>a faoc fciner fdjnc'II: !iDaJ geljt midj nid)tl an; id) gqBre 8't
au bcn !Jleidjcn. !Jladj bcr t5djri~ ift ber fdjon
nid),
bu meljr all fdn
bcfdjciben stciI ljat, <5i,r. SO, 8. 9. Unb, lDoljt gemedt. el ljcmkit 114
ljicrbci um bic GS e f i n n u n g , bah einer nadj tlelb unb llut fm4ld,
mag er rcidj fein obcr rcidj luerben lDo'IIcn, bieI ober menig ljcmen. tlal
ficljt man audj baran, bafJ i!eute, bic (tljriften fdn mo'IIen, nid)t an 114
fclbft fi,arcn, abcr fiir firdjlidje 81Decfc menig geben, befonberl bie 8tel4m
untcr uni . <Sic Iieben bic i)fnge biefernidjt
flBeit,
fo feljr m Gld•
ftum, iljren ,Ceifanb.
<Ein !JJaftor, bcr nidjt audj ben fReid)en in feiner (lemeinbe a,uHat
unb nidjt a'IIc bor bem .!Dlammonlbicnft mamt, ift nid)t treu in fdnaa
Wmt, 1 stim. 6, 17 f.; .\jcfef. 88, 7 ff.
2

a. <Bott fci i)anf, audj ein 9lcidjcr fann fetig IDerben, !Blad. 10,
28. 27. !l>al fcljen lDir nudj aul unfcrm :rc,t.feincn
8ad)aul
.\,cifnnb
etfcmnte
~Efum
afl
unb ljorte aul bcffcn !Runbe:
. .,Oeute iJ
biefem ,Caufc t,ciI lDiberfaljrcn" ufllJ. IB 9. 10.
b. i)odj, fo'II ein 9leidjer fetig mcrbcn, fo mu& er gfeidj ban &qiul
1. fcine <5iinben erfenncn unb aufridjtige 18u{Je tun, 8. 8. ,. 8. 8.
8adjiiul mar cutberer QJcfinnung gcllJorben; er ljatte ficlj befeljd unb 114
IBergebung feiner <5ilnbcn in <tljrifto getroftet; 2.
ljertJorbringen,
a4tf4affm
ffriidjte ber IBufsc
IB. 8. i)al hJar dn IBelDdl, bah llie
IBufse bel 8adjaul rcdjter '«rt mar, 1 stim. 8, 17-19.
VI n lD e n b u n g. i!Bir fonncn nidjt ilber
dnelbal .Cera
!Dlmfclm
urteifen; bal ift @ottel <5ad)c. ¥!C,cr cl mirb einem anaft unb licmge,
lDenn man fieljt, lDie mandjer fidi bon ben ffeffeln bd fReid)tuml um•
ftricfen Iafst, mie bie i!iebe au ben Sl>ingcn biefer IBett gar grol unb IIOlt
ber i!ime au
@ott menig au merfcn ift. <Sofd}e fo'IIen fa bie .l!iek ilrd
,Cdtanbd nidit berfcf1miiljen, menn er iljnen aurun: ..~ follt eucl 11f4t
fammetn" ufm.,
(5djiibe
.!IRattlj. 8, 19-21. .!IRan fo'II ficlj IDOlj[ boqqca,
bafs nidjt burdj ben IBetrug
bel 9leidjtuml bal
IBort (lottd in wfmt
,Ceraen erfticft merbe, .!IRattlj. 18, 22. Sl>er ,Ceifanb mi1I all'e fefig ina4cn.
audJ bie fReidJen. fEI erfenne unb befenne nur ieber feine 61inben ~
trafte fidj bet IBergebung in Ciljrifto. ffl>er baM neljme er ficlj
er ~
aum
18eif1>id:
ljiinge fein ,Cera nid}t an (leD, unb (lut, tmue nf4t
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a:

~ bid obu luenig, tue (lutel,
fidjru;e
in IBeden bet i!ie&e unb lkmn111
~fg!dt unb Iaffe (lottel ,Oaul nfdjt tuil,e ~ . luci'Ounb a: f emft

in dnem getafeiten ,Oaufe
,Oagg.
tuo~nt,
1, 9-4.; 1 51:im. 8, 17-19.
0 baf, bodj jebet untct uni bal Bod ~ u ~ode unb ann~:
IRcnfdjen
hribctfa~
.,Oeute ift biefem ,Oaufc ,OeiI
bel
So~n i~
fommen, au fudjcn 1111b fetig au madjen,
betioten
tual
i~•. 18. 9.101
3.
ff t i '

o. "·

<linllllbiiuanaioftcr Sonntag nadj $rinitatil
nu!. 12, 115-21
i>a1 Clleidjnil unferl,Oeitanbcl.
51:e,;tcl
unferm ifti!anbe
eine erguifenbe unb btingenb

natige
bel
3n
aliein folien
70,000,000 11lenfdjen feinedei litcfiiidje SDet&inbung ~en. O~ne
81DrifeI ~at baJ fJei ben aliermeiften f einen Q.Srunb in bem materialifti111
illJtigfJiQ
tucberSinn
,8eitunfei:ei: ,8eit. 3tbifclje QJiltet ne~men bie ,Oeqen bei:maf,en
r~
ein, baf,
noclj <Sinn
filt IDa~te
unb S ~ ,
!Jlatt,. 6, 20. - !Bic bicie ~tiften
tuerben
au nidjt audj bon bief
em Sinn
eh:adjhtngangcfocljtcnl
biefel QJleidjniffel
QJott
aucfj
unfmt
!!)al QJ(cil{Jnil IJon bcm rcll{Jcn IRcnfd;en

1. mlo1Jo1: bet ~eHanb in bicfem QHeidjnil tua1:nt
2. 1B i e e 1:f e in e 213 Cl t n 11 n g fJ e gt il n bet

1
A. ~t ,Ocifanb tuamt
bcm 9teidjf
~icr nicljt bot
ein. Dledjtmaf,ig
ettuowcnct unb cdangfct 9leicljfum ift cin <5cgen QJottel. (Iott ~atte
biefmnet.
teicljen
mandjcn
i}etb
11lenfdjen
~atte
ffinbcm
tuo~I
gcfcg gcttagen.
<Sein i>ie
~ti~
ga1:
Wottel, bic mit Dleidjhtm unb
IBo,l~anb gefcgnct tuaten; bgI. bic ~ah:iatcficn, ~ofci,~ bon Wrimat,ia,
!Jlatt,. 27, IS7, ~,ilemon unb anbcte. - So getuif, audj ijeute nodj.
ilet Sinn, bot bcmWrmen
Ociianb
bet dienf
luai:nt, finbet fidj
&ei
otuo~I
IDie &ci 91eidjen.
B. SDet Oeiianb n,amt babot, a. baf, man im IOefib itbifdjet CMiltet
fein ,odjffel QJ(ilcf fucljt. 9ladjbem jenc1: IRann im · Wleidjnil fo i:eidj
tuat, tuilI et au
gelDotbcn
Secte fagcn: ,,,Oa&e nun Dluije, ••.
~e guten llnut."
tuebct !Oor~et
aufrieben
IDat
nodj
et giilcfiidj
ge111
IDefm. ~qt ijat et bal ,8icI feinel 2Bilnfdjenl unb Sh:e&enl unb bei:- Wntuenbung.
meintlidj fein ijodjffel CMlilc!
b. i)a ,Oeitanb tuamt
bie l&Iangung
femet babot, baf, man
itbtfdjet QJiifetau
nidjt nut
feinem ~ildjften, fonbem audj au feinem aul111
fdjtief,lidjen '5h:e&en
Sdjiiberung
macljt. st>ie
bel tddjen !Jlannel
SDmiefung
111dfteqaft: aulf
in feine GJlltet, ~tane
uftu.
18i1

Published by Scholarly Resources from Concordia Seminary, 1939

9

fe

l

Concordia Theological Monthly, Vol. 10 [1939], Art. 77
788

"reblgtmll•llrfe ftlr Ille

q,..,..,..._~

fn bie ffefe !Zadjt ,1ne1n. i)atll&a: betfhmt a llen llalm ltallla
aana unb gar. C& ijt ni4t mdj tn flott (lftd&Wdn •
Mt
!R~fein in (Iott botaul). - l(nlDm!,ung.
c. !l>et ~eifcmll tuamt fdjffefs[idj llaboi:, llq man Im Mm"4 t«
irbifdjen Clilter nur an fidj fem, bm!t. 5Det reiclje Mann fast fdll 111d
er nun ftlftm fann, IDlebfeI retr,fidjei unb edtm4ec
Blot er ab,dfen, IUic et QJott unb feinem Wadjften bfenm 1nm. &la
ttugenmerf i[t nur barauf geridjtet, ein gemadjiidjd, oenulbolkl !cia
au filljren,
19. er i[t nidjt reidj fllr
eu Tl&eon,
oeom
ober
Iott.
ffilr bcn
nidjtJ.
Jjat er
- ttntuenbuno: IBie mancljer, ber ffdj fdilt 111d
djil,t QJott unb feinem i>ienft gegmll&er t(anut bOrl

n-

m.

2
IJor bem eiinnreidjen
bel !Jlenfdjen
tuarnt lier ,Oeilcmb, idem re
bie ber,angnil bolle !lorljeit fdjifbert.
biefel etnnel
A. ~er rcidje !Jlannfidj
[ie,t
in f ebten CErtuartungm giqen llldlltuml jommedidj getou[djt. L Seine QJilter Jjaben ~
rdne
berfdja[ft. 3m &egenteif, je,t rt,t er btJ in bie !Zadjt ~in unb gdl,
&ert unb forgt unb i,rant, iB. 17. 18. ,.!Bal foll fdj tunt• - IBfe llirle
!Jlcidjc Jjaben nidjt namentridj in ben re,ten 3aljren ciljnli~e Etfa~
@iorgen um fidjere ¥infagen uflV. I
djt. mJicbid
b. ~er rcidje !nann meint nun auf ,,bieie 3aljre•Jiimmerl~.
ein gmcfflclcl,
djt
oenu(Jreidjel
,aben. ~r tciuf fidj
IBmi•
eitunbcn, .t!eben bot
get
all er 3aljrc ermartete, finb iljm befdjieben, IJ. BO. fSein
!Jleicfjtum ein clenber, oljnmiidjtiger QJii~e I <!I &leibt IDaljr: 17lattlj. 4, 4.
B. 1tber feinem allcB anbere aul[djlie(JenbenfilrSinn
idif4'
CBiltet
!nann fdjlie(Jiidj allel bedoren. IBeldj dn ~
e
all in ber unljcimiidjcn Stille ber Bladjt (Iott ber ~&r bd .eeienl unb
erfdjcint
unb
bcl !lobel
mit iljm rebetl 13. 20. ffllel, allel berfterf nun
bet arme reidjc !nann. SDie
fein ein unb allel ee!Defm, fem
1!c&en, feine Seefe - allel bcdoren. 3a, et ift ehrig berforen. IBgl
.t!uf. 16, 10 ff. 3n bet !lat, er mar ein !Zarr gemefm. - 6o ift ~
Sinn jenel rcidjen !nannel
aott &e.
tualjre uni bnborl
ttnferm 8u
ma,ren unb &fei&mben GJmc! &eljeqigm
hJit bie IBorte 11nferl
!7lattlj.
~eifanbel:
6, 10-21; 6,88.
Wug. IBu:ntljCll

"°"

a.

[idj a

@il

9leformationlfrft

~ubii 8
iJermittefl Dlabio
bel !Jlabiol
IDitb audj
berbreitet ber !leufef fdne .Siigm; akr
bal
3Q:fuJ (tljriftul, ber &Tiifer, bmt
borgeftellt.
e1 ift, all o& 3Q:fuJ mit riefengro(Jenben
~
au ~immeI fdjrielie
Jjer mfr, alle. bie flt
allen fidjt&ar, an
milljfeiig unb &elaben feib; idj l1JiI[ eudj erquic!m. • 17li1Iionen 111111

eanam
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,arm

lrmf4en
bid Saaanil bOn CEljdfto, blelc btelld4t aum eiflen
Irate tn 1'mn 1!e&en. IBeldje Bau11e fi1x 11111 CDjdftm lft bal l,o41
Im llal bat gef~ fcnn, bU11an1m IDh: bff IRefoanation, b01: '®
Mun llmdj Su•t gefdjqm. i)iefe ~ ~
mtt
uni
(lottd ,Otlfe
1!uqu rdoml,~ unb eimngen. IBit
mllffm
nun audj or, !Ian (llaufJen
fiml>fm, lute unftt l:egt emta'fjnt.

Sut,er1111n-, N•fet 11 eaicm Cl(Hlffl I
1. IEI tft bu GHau&e, bu llen ,OeUtgen botge11
i'fjn
ge&en tft
IDit
I. !Benn
ntdjt bato& Umpfen, !Dullen IDit
bedtuen
1
~qt. i>el Vll,oftcll etma'fjnung. i)adn
bamit meint:
ltegt, llal
unfet
bie J!ef
OeiI
et ben
faet
audj,'fja(Jm, et
•1cw&m
hJal ct
tn
IQ?ifto. !l)iefet GSiau&e ift ben Ocifigen ein fllt aliemaI boteegellen.
IBn: biefen CBiau!Jen im Ocracn l;at, eefiott au ben Oeiiigen,
eidjd~IeJ;re
bet ift
'fjat bet
"firiftum
11GDtl~
bu~
18eree&ung
IEI
bie
lion ban einaieen !Beg Sciigleit.
aut
anbem
fEinen
IBeg gi&t d nidjt.
I
IBn: einen anbem !!Beg
falfdj unb berfll'fjtt bie !Renfdjm.bief a
unbcbingt
notig,
!Datum i[t
el
o&
em @Iau&en
ra1111>fen mit aUer
ln[tuneung, mit
fiat
i[t
etlanntc
'ilufbietung
i!ut'fjet
et,ge!ampft.
tualaUet
bet redjtc
ftriiftc. So
@nabe
CBiau&e unb tuie
arculidj er berfiilfdjt rootbcn 1uar in bcn 3afir'fjunbeden bet !IJapft'fjetr•
f~ft. Q:r 'fiat el audj an fidj fcr&ft crfa'fjrcn, in tucidje 9lot unb Wngft bet
!Jlmfdj eerat, bcr bicfrn nidjt
@Iauben
'fjat. <5eine Uneetuifs'fjeit, feine
ClttDiffmlaneft im .ffioftct. Wbet audj fcine ffteube,etlannte,
aII et
bq bn: !Jlcnfdj 18crge1Jung bet Silnben erfongt aUein auJ GJnabm, um
«~fti tuiUen, burdj ben @Iaubcn.
Iemte~•
et nun immet &effet
erfenncn aul ber 6djrift. e1 finb &cfonberl brci CBrunbtua'fjr'fjeiten, bie
er n:fafste unb filr bie au
er bil
feincm :tobe ta1111>fte. 1. Bhlr bie
Oefliee edjrift rann fagen, lual IDir glau&en foUen, rein !Renf
rein
dj,
CmeeI. mt:nn bic 6djrift ift @ottel !!Bod in aUen !l'eiien unb ba'fjer
hla'fjr unb aubedciffig. 2. !Jlur @ottel @nabe madjt uni feiig. "'fidftuJ
bal Oei( burdj
liat fein i!eiben
unb Ster&en crtuor&en. i)a ift nidjt
bal en:inefte IDerbicnft bet !nenfdjen. 8. 9lur burdj ben @Iau&en
tuir bal ergreifen.
fiinnen
IDiefe Gltunbfa-e finb fotuidjtig, f o unum•
QG11Qlidj notig, bafj IDit ia
c'fjcn foUen, bafj IDit fie nidjt bedierm.
IBir S!ut'fjeraner 'fja&cn bicfen @Iau&en je,t. So IDirb auf unfem
ftcmaeln gei,rebiet, fo Iernen unfere fflnbct aul unfemt ftatedjilmuJ.
llnb bal i[t berfeJ1,e @fau&c, bet bon @ott fer&ft ben ,Oeitigen aUet 8eiten
lloreegeben ift. ~• i[t bcr @fau!Je, bet <Bott aUein Ilic e'fjre gi&t, bet
t
unb fciig madjcn !am,. ~et i[t el roal;riidjnidjt
med, bafs
uni a1Iein
tDir baro& rami,fcn. tuir
!!Benn
el
tun, bann tucrbcn IDit i'fjn
berlierm. i)abon ameitenl.
49
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,Prcblgtmtlllllrfc fllt blc !qomalfd••M111t6-n....

I
SDcr wi>oftcr madjt barauf bn n&djftm IJa:1 crufmedram. lillilm
ift el nodj fdjrtmmcr g£111orbcn. !Radj 11500 3alun IDat IDmfa IIOll Ila&
QJiauflcn m~ au finben. !Radj ber 9leformation bufeU,e 9ma4 ~
unfcrm 1!anbe
bieicn
bcrartct
nidjt
tuirb
citcgcluorfen.
,.aul
bie
flci@nabcn• girt
IJifleI
audj nidjt
melt
melt.
~ Clotfd IBm ge.
bal
i)ie C&Iaflfflllf4m
nIB
flcif
Jinan ltJil[ fogar bie iidlu. Ilic INIII
ctljrifti 1!cibcn unb Stcrflcn fagen, aulmeraen. Wn etelle bcl .allda
burdj bcn QJiau6cn" fc()t man ,.burdj qarafter•, .bumj dgac
!Bede" uflu.
mir i!utljcrancr ft~cn audj in <Bcfaljr. Sd)on numdjer 1ft fo alt.
5Darum milfjcn tuir ofl bcm !Borte GJottcl fiimi,fen. IBid 6eDft Imm
Icflcn, c.l filt cine tcure @aIJc @ottcl ljarten, unfere ffinber barin unmridjtcn, c.l in bet !Bert bedilnbigen unb aul6uiten, uni ni4t ~
mit bcncn, bic bcn @IauIJen i,reilgcflen. .IIRit aim araften riiml'fm.
ltlil[cnl fcin, atrc.l bafilr
I au oi,fern,
natig tucnn el
uni
ift. i!im ba12eim
en aI babonltlenn
aIJfatren.
luir gieidjgilitig
SDcnn
ltlerbcn, ltlenn el
einedei !Did, di
unfer @Iaufle nodj in bet !!Bert &eaeugt lllirb ober nidjt; lllmn 1Dit ni4t
mqr filr bic 'a'uBIJreitung bicfel GJiauIJenlunter ben !Renf~ idm IIQ
oi,fcrn; lucnn tuir unJ mit benen berIJrllbern, bie biefen QS(mn nf4t
lja&cn: bann lucrbcn luit iljn bediercn. Wuf baler! .ffclmi,fet o& euma
@IauIJcn, bcn @ott eudj auB @nabcn nun fcfjon ljunbert ~alre in biefan
i!anbc crljartcn ljat I @ott ljcife unll allen beau.
.
Wmen
,O. 3. 1Jouman

https://scholar.csl.edu/ctm/vol10/iss1/77

12

